






cer, 1340?-1400）と、同年代に活躍したジョン・ガワー（John Gower, 1325?-
1408）の作品には類似の作品がいくつか存在する。チョーサーの『カンタベ
リー物語』（The Canterbury Tales） における「食料仕入れ係の話」（The Man-
ciple’s Tale）と、ガワー作『恋する男の告解』（Confessio Amantis）の「フォ
イボスとコロニス」（Tale of Phebus and Cornide）もその 1 つである。これら
の話はどちらも、古代ローマの詩人オウィディウス（Publius Ovidius Naso, 
























































































文の “dwelled”、“adoun” という 2 つの語に着目したい。1 つ目の “dwelled”
だが、この語の原義は「迷って一か所にぐすぐすとしている」ことであり、
‘tarry’ や ‘delay’ の意味を持つ語である。チョーサーも『カンタベリー物語』
の「女子修道院付き司祭の話」（The Nun’s Priest’s Tale）において ‘tarry’、‘delay’
の意味でこの語を使用している 3。上記の引用文でも “dwelled” は単純に ‘live’
−5−
（住む、暮らす）の意味で使用されているとも考えられるが、チョーサーが































He was the mooste lusty bachiler




He slow Phitoun, the serpent, as he lay




Pleyen he koude on every mynstralcie,
And syngen that it was a melodie






Therto he was the semelieste man




He was therwith fulfild of gentillesse,





















































....if the sothe that I shal sayn,










This worthy Phebus dooth al that he kan
To plesen hire, wenynge for swich plesaunce,
And for his manhede and his governaunce,










































Wherof in tokne and remembrance
Of hem whiche usen wicke speche,
Upon this bridd he tok this wreche,
That ther he was snow whyt tofore,














And to the crowe he stirte, and that anon,
And pulled his white fetheres everychon,
And made hym blak, and refte hym al his song,
And eek his speche, and out at dore hym slong























“Traitour,” quod he, “with tonge of scorpioun,
Thou hast me broght to my confusioun;
Allas, that I was wroght! Why nere I deed?
O deere wyf! O gemme of lustiheed!
That were to me so sad and eek so trewe,
Now listow deed, with face pale of hewe,
Ful giltelees, that dorste I swere, ywys!
　「蠍の舌を持った裏切り者め、」と彼は言った、
「お前は私に破滅をもたらしたのだ。ああ悲しや、
私が生まれたことが ! なぜ私は死ねないのか ?





And to the crowe, “O false theef!” seyde he,
“I wol thee quite anon thy false tale.
Thou songe whilom lyk a nyghtyngale;










の盗人 “false theef” と罵り、烏の話は嘘の作り話 “thy false tale” であると言っ
ている。それとは対照的に、不貞を犯した妻に関しては献身的 “sad” で誠実




























































1. Cooper, Helen. Oxford Guides to Chaucer. The Canterbury Tales.
 Oxford：Clarendon Press, 1989. p.385 による。
2. 以下全ての引用は Chaucer, Geoffrey. The Riverside Chaucer.
 Ed. Benson, Larry D. 3rd ed. （Boston： Houghton Mifflin Company, 1987.）
からとする。なお日本語訳に関しては執筆者によるものである。
3. この例は、OED s. v. dwell 3 で引用されている。
4. オウィディウス（プブリウス・オウィディウス・ナソ）; 中村善也（訳）『変
身物語（上）』東京：岩波書店、1981 年より引用。
5. Gower, John.  Confessio Amantis.  Ed. Peck, Russell A. New York： Holt, 
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